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A Case Study in Translation Teaching: 
“kayaku” and “genyaku” Exercises in Initial Curriculum 
Lin Chi-wen 




This paper aims at exploring a possible teaching method in 
translation, based on using conversation, movie titles, TV program titles, 
and people’s names as sources. As oppose to articles, these sources 
demand more comprehensive and creative abilities to translate.  
A translation teacher often considers the challenge of how to make 
learners understand the translation theory and practice it at the same time. 
Articles-translation-based curriculum consists of translation exercises 
including comprehension, interpretation, rhetoric, comparison, and 
misinterpretation analysis. 
A beginner tends to translate the text “word-for-word” to complete 
the target language. This paper therefore explores a translation method in 
an initial curriculum practicing through translating the sources such as 
conversations, to elevate the two basic translation skills, kayaku(加訳 ) 
and genyaku(減訳 ). 
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1 遠藤紹徳、武吉二朗編著 １９９３ 『新編東方中国語講座翻訳篇』 東方
書店 P11 






























                         
















「啊，那天謝謝你的幫忙 說。」我 。 
歲祖母的葬禮上他出了不少力，是個比我小一 的優秀青年。問他
才知道我們讀同一所大學；不過現在我暫時休學。  
說「沒什麼。」他 ：「住的地方已經看好了嗎？」  








































                         
4 龐春蘭編著 1999 『日文翻譯進階技法』 三思堂 Ｐ69～73 









Megan went into the house and my mother and Hal joined 
the group at the grill. I lingered awkwardly, waiting for 
Megan. She returned with two tall-neck beers and nodded at 
our parents. 
      “Well, what do you think? ”  She asked. 
      “About what? ”  







     
  「嘿﹐覺得怎麼樣？」美莨問道。 
      「關於甚麼？」 
      「關於他們。」 
（「ねえ、どう思う？」と美莨が聞いた。 
   「なんのこと？」 







      「嘿﹐覺得怎麼樣？」美莨問道。 
      「覺得甚麼『怎麼樣』？」 
      「覺得他們『怎麼樣』？」  
（「ねえ、どう思う？」と美莨が聞いた。 
   「『どう思う』って、なにを？」 




















                         
6 同注４。 Ｐ76～80 




   良雄「（ひとりで食事をはじめたところ）」 
   愛子「（台所で野菜をいためている）」 
   良雄「ああ、今度の日曜、一日ぼくいないからね」 
  愛子「（ガスを止める）」 
  良雄「ワンゲルで高尾山行くから」 
  愛子「（反応せず、フライパンと皿を持って来る）」 





















「となりのトトロ →  龍貓」、「千と千尋の神隠し →  神隱少
女」、「ワンピース →  海賊王、航海王」、「平成イヌ物語バウ →   
 251
家有濺狗」、「ポケットモンスター → 神奇寶貝、口袋怪獸、寵物小
精靈」、「花より団子 →  流星花園」、「着信アリ →  鬼來電」、「ド
ラゴンボール → 七龍珠」、「どっちの料理ショー → 料理東西
軍」、「あいのり → 戀愛巴士」。 
 
「となりのトトロ →  龍貓」は「となりの」を訳さない減訳の
例で、「着信アリ →  鬼來電」は「鬼」をつけ加える加訳の例であ
る。「ドラゴンボール → 七龍珠」は数字の「七」をつけ加える加
訳である。また、「ワンピース →  海賊王、航海王」の訳例は原文




換えた面白い発想である。また、「平成イヌ物語バウ →   家有濺
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